Background, Aim and Scope. Matrix-based life cycle inventory analysis is effective to evaluate environmental impacts of systems including closed-loops (e.g. recycling). However, the matrix method has not yet been widely used because it is complicated and difficult for most LCA practitioners to adequately make a regular coefficient matrix from input/output data of processes. Therefore, this study aims to develop a general method to make a unique, regular coefficient matrix for supporting the use of the matrix method.
をP(G)、属する元の数を p(G)とする。同様に、セレクショ

ンを示す頂点集合をS(G)、属する元の数をs(G)とする。ま た、グラフ G の辺集合 E(G)は、一端が S(G)の元の頂点に
3.1の定義よりセレクションでは財の損失がないので、
次式（3.5.2）が成り立つ。
S （input） = S （output 1）+ S （output 2） （3.5.2） 式（3.5.1）と（3.5.2）から、式（3.5.3）を得る。 (P 8 ) (P 1 ) (P 2 ) (P 3 ) (P 6 ) (P 4 ) (P 5 )
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